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Kierkegaard's thought, which not only divides ethics and religion but also puts the
two into a close co-relationship, has an ambivalent character that both works positively
with norm and at the same time discards it. This paper rethinks at the present day the
norm theory in Kierkegaard's thought, by comparing it with post-modern theories on the
norm that deconstructed the categories such as “ontology,” “metaphysics” and “transcen-
dence.” Kierkegaard's thought has the quality of post-modernity that regards it impossible
to ground the norm by the universal reason, but is located before contemporary philoso-
phies as far as it understood the norm only in the context of dichotomy between imma-
nence and transcendence. It has become difficult to talk about the norm as justified dis-
course persuasively, due to the criticisms after the later half of the 19th century. Yet norms
function in recognitions that continue to be renewed without conclusion. When we listen
to the voices of contemporary thoughts, the way we understand them seems to be possible,
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用、パースペクティヴという現象についての認識、説教する権威の拒否。cf. Charles L. Greegan,































12 cf. William McDonald, “Writing as a technology of the self in Kierkegaard and Foucault,” in:
Enrahonar, 25, published by the Autonomous University of Barcelona, 1996. Thomas Flynn,
“Foucault as Parrhesiast: His Last Course at the Collège de France”, in: The Final Foucault, ed.
by James Bernauer and David Rasmussen (Cambridge, MIT Press, 1988).
13 マトゥスティクは、キルケゴールに普遍倫理批判を読んでいる。cf. Martin J. Matustik,
“Kierkegaard’s Radical Existential Praxis, or Why the Individual Defies Liberal, Communi-
tarian, and Postmodern Categories,” in: Kierkegaard in Post/Modernity, ed. by Martin J.






































How can a motive for nonviolence be given? This is the topic of this paper. We shall
focus on the work on nonviolence activity called Satyāgraha (in Tibetan, bden pa’i u
tshugs), written by Samdhong Rinpoche who is the prime minister (in Tibetan, bka’ blon
khri pa) of the government of Tibet in exile. His work was published in 1995 when the
possibility of Tibetans in exile wishing for violent way to a free Tibet increased. How did
he lead Tibetan people to the path of nonviolence? He argues that the tragedy in Tibet was
caused by people of Tibet themselves. And, it is karma (in Tibetan, las), he says. It is con-
ceivable that the core of motivating nonviolence is in karma by which the Tibetan tragedy
is explained. What is the principle within karma? This paper will clarify that it is the dia-













1 サムドン・リンポチェ（Samdhong Rinpoche と表記されるがこれはチベット語の音写であり、
チベット語をローマナイズすれば dzam gdong rin po che となる）。1939 年 11 月 5 日、東チベ




12 歳、中観派の教育を完了。1959 年、中国軍のチベット侵略により、インドに亡命。1960 年、










そして議長として選出される。2001 年 8 月。初の直接選挙による、主席大臣となる。





















Strasbourg, December 15, 1992”, p.15.において「自身の権利を主張し獲得するために、チベッ
ト民族(Tibetan nation)の伝統的智慧と文化および精神的リーダーシップが、寛大で平和的な方
法を見つけることを確信している」と、”United States Congress, S. Con. Res. 129, Washington,
D.C., September 16, 1988”, p.37.において「中華人民共和国との対話を通してチベットの問題を
解決しようという過去の努力および、自由の獲得のために暴力を使用することをチベット人に
思いとどまらせていることに対して、ダライ･ラマを賞賛する」と、” United States Congress,
S. RES. 82, Washington, D.C., March 15, 1989”, p.40.において「チベットにおける状況の平和的
解決へ向けたダライ･ラマや他の人々の努力を支持する」、そのほか “United States Congress,
H. Con. Res. 63, Washington, D.C., May 16, 1989”, pp. 41, 42; “United States Congress, SJ. Res.
275, Washington, D.C., April 5, 1990”, p. 43; “Australian Parliament, Canberra, December 6,
1990 and June 6, 1991”, p. 103; “Association of Local Authorities of Lithuania, Vilnius, Octo-
ber 25, 1996”, p. 118; “World Parliamentarians Convention on Tibet, New Delhi, March 20,
1994”, pp. 38, 139; “World Parliamentarians Convention on Tibet, Vilnius, Lithuania, May
26-28, 1995”, p. 151 において支持と期待が表明されている（International Resolutions and Rec-
ognitions on Tibet (1959 to 1997), The Department of Information and International Relations,









































7 Jamyang Norbu, shadow Tibet, Bluejay books, 2004, p. 154.
8 Samdhong Rinpoche, “Statyagraha: ‘The Right Way’”, Selected writings and speeches, Alumni
of Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1999, p. 319.
9 Ibid., p. 319.





















いても 1995 年以前のサムドン･リンポチェの発言は出てこない。それに、1995 年の
著述において「1994 年 3 月 10 日にダライ･ラマ法王は、もし国際的圧力への訴えが
受諾可能な期間に満足のいく結果へ結びつかなかったら、そのときにはチベット人
に将来進むべき最も良い方法についての意見を求めるだろう、と公に述べた。（中
11 Ibid., p. 315.
12 Ibid., p. 315.
13 チベット語版と英語版では一部章立てが異なっている。
14 サムドン･リンポチェのサティヤーグラハにかんする先行研究としては Jane Ardley, The
Tibetan independence movement, Political, religious and Gandhian perspectives, RoutledgeCurzon,
2002. および Jay L Garfield, “The Satya in Satyagraha: Samdhong Rinpoche’s approach to
nonviolence”, In search of truth, Alimni of Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath,































15 dzam gdong rin po che, “bden pa’i u tshugs”, dzam gdong rin po che’i gsung rtsom dang gsung
bshad phyogs bsdus, Alumni of Central Institute of Higher Tibetan Studies, India, 1999, p. 198.
(Samdhong Rinpoche, “Satyagraha (Truth-Insistence)”, Selected writings and speeches, Alumni





























16 A.A.Shiromany, Editor, The political philosophy of His Holiness the XIV Dalai Lama Selected
Speeches and Writings, Tibetan Parliamentary and Policy Research Centre, New Delhi, 1998,
p.442.
17 Ibid., p.263.
18 Ajit Bhattacharjea, Tibetans in exile : The democratic vision, Tibetan Parliamentary and Policy





























20 A.A.Shiromany, op. cit. 1998, p. 267.
21 dzam gdong rin po che, op. cit. 1999, p. 194. (Samdhong Rinpoche, op. cit. 1999, p.303.)
22 Samdhong Rinpoche, op. cit. 1999, p. 313.






























24 Ibid., p. 314.
25 宝月誠『暴力の社会学』、世界思想社、1980 年、38 頁。
26 エーリッヒ・フロム：鈴木重吉訳『悪について』、紀伊国屋書店、1965 年、参照。
27 Samdhong Rinpoche, op. cit. 1999, p. 314.






















29 Ibid., p. 199. ( Ibid., p. 306.)
30 Ibid., p.188.( Ibid., p.298.)
31 以下の議決おいてチベットが独立国であったことが認められている。The house of repre-
sentatives, Brussels, Belgium, June 27, 1996 (p. 111), Association of local authorities of
Lithuania, Vilnius, October 25, 1996 (p. 118), Permanent tribunal of peoples, Session on Tibet
Verdict, Strasbourg, France, November 20, 1992 (p. 121), Conference of international law-
yers: “Self-determination and Independence for Tibet”, London, January 6-10, 1993 (p.131),
World parliamentarians convention on Tibet, Vilnius, Lithuania, May 26-28, 1995 (p. 150),
International commission of jurists report, Tibet and the Chinese People’s Republic, Geneva,
1960 (p. 165) （International Resolutions and Recognitions on Tibet (1959 to 1997), The Depart-
ment of Information and International Relations, Dharamsala, India, 1997参照。この注にお
けるページ数は同書のものである）
32 dzam gdong rin po che, op. cit. 1999, p. 186-187. (Samdhong Rinpoche, op. cit. 1999, p. 298.) 、
および Samdhong Rinpoche, “Interview with the most venerable Prof. Samdhong Rinpoche
(Speaker of the Tibetan People’s Deputies July 17 & 18 1997), Selected writings and speeches,

























































































































































Samdhong Rinpoche, nonviolence, Satyāgraha, karma, reciprocity
35 Ibid., p.189. ( Ibid., p.299.)
偶然性の問題と宗教的多元性
―九鬼周造の思索から―















The issue of religious plurality, mainly concerned with themes such as relativity as a
negation of absoluteness, and plurality as a negation of uniqueness, respectively, also
needs further analysis from the perspective of contingency as a negation of necessity.
This paper is an attempt at examining the philosophical background of religious plurality
from the point of view of ‘the philosophy of contingency,’ based around Shuzo Kuki’s
1935 writing, Gūzensei-no Mondai (The Issue of Contingency).
Kuki’s analyses on contingency can be interpreted as the contingency of particular
religions as “an individual or each individual occurrence” to ‘religion’ as a general concept
(categorical contingency); the contingency around the genesis of each particular religion
(hypothetical contingency); and the original contingency that a certain particular religion
“could have been any other” (disjunctive contingency). Kuki’s speculations ultimately ar-
rive at the “metaphysical Absolute” as the “wholeness of possibility” of this “could have
宗教と倫理 ６ 古川：偶然性と宗教的多元性
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been any other”. This “metaphysical Absolute” serves both to reveal the original relations
between the self and others, and to require practical ethics such as recognition and accep-






















1 R.Panikkar, “The Jordan, the Tiber, and the Ganges: Three Kairological Moments of Christic
Self-Consciousness,” in J.Hick and P.F.Knitter eds., The Myth of Christian Uniqueness: Toward a


























3 「田邊元・九鬼周造往復書簡」『九鬼周造全集 月報 12』12 頁。
4 九鬼哲学を明確に宗教にまつわる問題と規定して考察したものに、大木英夫『偶然性と宗教』
（ヨルダン社、1981 年）と田中久文「九鬼周造におけるニヒリズムと目的論―新たな宗教性




























6 Panikkar, op. cit., pp. 110, 92.
7 J.B.Cobb Jr., “Beyond‘Pluralism,’”in G.D’Costa ed., Christian Uniqueness Reconsidered: The
Myth of a Pluralistic Theology of Religions , Maryknoll, New York: Orbis Books, 1990, pp. 82, 83.
また、J・ミルバンク（John Milbank）も、「宗教は類ではない」と言っている。J.Milbank, “The





ない。Panikkar, “What is Comparative Philosophy Comparing?,” in G.L.Larson and










































































S 自身はまた M と N との交叉点を意味している。そこに偶然の余地がある。し
かしその M を含む MM’M’’の因果系列と、N を含む NN’N’’の因果系列とは、



























































































































































































































17 Panikkar, The Unknown Christ of Hinduism: Toward an Ecumenical Christophany, rev.ed., Lon-































18 Panikkar, “The Jordan, the Tiber, and the Ganges,” pp. 107, 112.
19 Ibid., pp. 113, 114.











































































This paper concerns the environmental issue from the Buddhist perspective, espe-
cially focusing on Buddhist treatise (śāstra) named LokotthānābhidharmaŚāstra.
As we all know, environmental issue that we face gives a large scale of damage to
the earth, and to our daily life. This world wide issue was not brought by some super
power, but by human action. However, in the history of Buddhist society, there was a
similar case, that human’s karma handles the world’s future. This also suggests that de-
stroying environment leads to destroying human life, and a Buddhist treatise (śastra)
named Lokotthānābhidharma Śāstra introduces about how environmental issue happens and




























































































6 高楠順次郎・渡辺海旭都監、『大正新脩大蔵経』（以下 T.と略す）No.1644：T.32-173a 以下。
7 T.32-215b には、真諦が文中に「梁末己卯の年に至りて此の経を翻度するを断と為す」と追
記しており、「己卯」は陳の武帝永定３年であることから、西暦 559 年であることがわかる。




































学国際文化研究論集』第２巻、2005、pp. 49 – 61。
10 第十巻大三災品には、「第一・火災」以外にあと二種類の災害についての記述があるはずで
あるが、『大正新脩大蔵経』にはそれが欠落している。



















































手、或は三 搩 手 にして、其の自らの量に於ては則ち八 搩 手 なり。資食す可き
所は稊 稗 を上と為し、人髪の衣服を以て第一と為し、唯、刀仗有りて以って
自ら荘厳す。 （前掲『国訳一切経』、p. 324）
是時一切人民。寿命短促唯住十歲。身形 矬 小 或 二 搩 手或三搩 手。於其自量則



































は、嗽逆上気、或は風痺もての偏枯、或は虚労下瘧、或は悪 瘡 瘭 疾 もての
飲食の不銷。此の如きの重疾及び余の軽病は是の時倶起す。





由其邪悪於自身中。起諸重病 或 癩 或 痟 或 顛或 瘺 或 蟲或 毒 血。或吐血或泄







































































































































































































Although altruistic behaviors are observed in animals, they can always be ex-
plained as a kind of adaptive strategy for survival of the species. In human, altruis-
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tic behaviors without expecting any return are seen. Charity works by priests are
often altruistic, but people having no particular religious background also perform
similar behaviors. However, the reason why only humans can be altruistic is not yet
well explained. I investigated some well known cases of altruistic behaviors from
the view point of social biology, and proposed a hypothesis that altruistic behaviors
were often motivated by strong compassion. Then I did interview to people in-
volved in charitable works, and verified the hypothesis. It was also pointed out that
the reason why strong compassion was evolved only in humans can be explained so
that to feel the mental experiences of others similar as those of his or her own would
make cultural transmission effective, because experiences of ancestors would cause
vivid impressions by compassion and so securely remain in one’s own memory.
Consequently, it can be said that altruistic behaviors without expecting any return
can occur as peculiar to human because of the nature of strong compassion. More-
over I examined that generally, the appropriate ethical values or religious prescrip-
tion could urge people to perform altruistic behavior even when the genetic defect




































































































































１０ Maynard Smith, J., “Group Selection and Kin Selection.” Nature 201, 1064, pp.
1145-1147.
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３２ I・カント著、野田又夫訳「人倫の形而上学の基礎付け」（『世界の名著 39 カント』
所収）、中央公論社、1979、pp. 288-289。
３３ J・S・ミル著、伊原吉之助訳「功利主義論」（『世界の名著 49 ベンサム、J.S.ミル』
所収）、中央公論社、1979、pp. 461-528。








































ンティアの経験によるものがあった。筆者は、2002 年 10 月～2005 年 3 月まで
東京都台東区の山谷・すみだリバーサイド支援機構「きぼうのいえ」（ホーム
























に質問した。インタビューは 2005 年 5 月～2006 年 7 月の間に、以下の 13 名
に対して行われ、回答は筆者が筆記によって記録した。
職業（宗派／教派） 年代 性別 主な奉仕活動の種別・内容
・A カトリック・シスター 50 代 女 ホームレス支援、ホスピス、部落差別
・B カトリック修道士 40 代 男 ホームレス支援
・C 高野山真言宗僧侶 40 代 男 説法、悩み相談
・D タイ仏教僧侶 40 代 男 農業推進、村民教育
・E タイ仏教僧侶 60 代 男 児童人身売買防止、経済援助
・F カトリック信者 30 代 女 DV母子シェルター、外国人労働者援助、
知的障害者ケア、インド児童里親契約、
・G 元小学校教諭 60 代 女 ホスピス、高齢者支援
・H 郵便局員 40 代 男 清掃
・I 大学生 20 代 男 ホスピス
・J 大学教員 20 代 女 ホスピス、ホームレス支援
・K NGO 事務局員 40 代 女 海外支援
・L 大学院生 20 代 女 ホスピス






































































































































３． 「研究論文」は、40字 30 行（横書き）の 10～13 ページとし、
「研究ノート｣は、40 字 30 行（横書き）の 5～7 ページとする。
また、400 字程度の和文要旨、200 字程度の英文要旨と、5 語程度のキーワード（和文･
英文）とを付けること。英文原稿も可。
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